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Residents' recognition of living environment, which had been perpetually inherited, was suddenly lost by Tsunami occurred by the Great 
East Japan Earthquake on March 11, 2011.Residents who lost their original homes had to move to a higher sea level area to evade from 
another possible tidal wave in the future.On the other hand, there were also residents whose homes remained, but whose town suffered 
by a tidal wave disaster. They also must set up their dwelling.The goal of this thesis is to study the difference of tendencies of the two 
groups of resident's environment recognition, using a recognition territory figure.Even if the difference of each resident's environment 
recognition is trivial in this case, it may be useful knowledge to plan a new environment in suffered area. 
 




































































表1  アンケート項目表 







































































































































































































































































	 	 象地（鍬ヶ崎）内の仮設住居に住まい、残りの63%は対象地外の仮設住居に住んでいる。	 
注4)コミュニティの意味は多岐に解釈されぬよう、調査員が質問時に、被験者に対して、コミュニティは、地域住民の相互性を強調し、	 	 	 
	 	 近所付き合いの範囲や交流している知り合いがいる範囲を意味することを補足した。	 
注5)わたしのまちだと思う範囲は、コミュニティに対して、他者との交流を契機とした認知領域に限定するものではないと補足した。 
注6)復興とは一度衰えたものが再び勢いを取り戻すことであるが、津波で失われたものを必ずしも元に戻すことではない。一方、復元は	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